










For this small study, I examined Kobe Home and Kyoto Home, 
two similar girls’ schools that were opened in the early Meiji period  
(the 1870s) by American women missionaries of the same mission 
board: the American Board of Commissioners for Foreign Missions. 
My goal was to see how Japanese girls’ education was conducted in 
that pioneering era, focusing on liberal arts education at Christian 
schools.
I concentrated on the work of the American women who served as 
principals of the two schools, the precursors of today’s Kobe College 
and Doshisha Women’s College of Liberal Arts. As teachers and 
administrators, did they find working with Japanese students and 
faculty difficult? What connections did they form with the local 
regions and communities? Through my research, I wish also to shed 
light on how liberal arts education was received by people in Kobe 
























（Guido Herman Fridolin Verbeck 1830-1898）は長崎に、それぞれの
到着月は違うが、全員が条約締結１年後の1859年に来日したのである。アメ
リカン・ボードは、この第一陣には遅れたが、1869年の年会で日本への宣教





Gulick, 1830-1923）、デイビス（Jerome Dean Davis, 1838-1910）、ベリー

































































trivium と、算術、天文学、幾何学、音楽学の上級４科 quadrivium で構成
される。司祭、医師、法律家になるには、これらの７科を習得した後に、更
に上級の神学、医学、法学の道に進まねばならなかった。自由七科の名の起














































































































































ト・デホレスト（Charlotte B. DeForest, 1879-1973）15によると、次のよう
に記録されている。
118 明治創設期の神戸女学院（神戸ホーム）と同志社女学校（京都ホーム）
A. M. ８－８：30 prayers
 ８：30－９ silent study hour
 ９－11 recitations
 11－12 rest time for most or domestic work
  getting up dinner etc.
P. M. １：30－４ recitations
 ４－５ exercise hour or supper circle
 ５：30 supper followed by prayers, then rest
 ７－８ silent study hour
(After that) “since last January the girls have had a little 
prayer meeting of fifteen minutes, being divided into five 
classes: older girls not Christians, older girls who are, younger 
girls who are Christians, those who are not, then the 
youngest. . . . At half past nine the last bell rings and all must 
be in bed. They rise at five in summer, half past five in 






















































































































































































































































社女学校初代婦人宣教師 A. J. スタークウェザーの苦闘」『来日アメリカ宣教師
―アメリカン・ボード宣教師書簡の研究　1869～1890―』同志社大学人文科学研
究所編、1999年、303-326頁。
22 参照：前出（p.7）の「日課」．原文は、C. Deforest, The History of Kobe College: 
compiled on the occasion of the Seventy― Fifth Anniversary of Kobe 
College, Kobe Collge, Japan, 1875, p.15.








woman of keen intelligence, high ideals and nervous temperament.”（非
常に知的で、理想が高く、気難しい女性）と言っている。（C. DeForest, The 





Cole, Arthur C. A Hundred Years of Mount Holyoke College― The evolution 
of an educational ideal, Yale University Press, 1940
DeForest, Charlotte B. The History of Kobe College: compiled on the occasion 































































日本地理 宮川 オルガンレッスン スターク
ウェザー
10－11 算数Ⅱ（日本語） 加藤 体操 パー
ミリー
日本史 土田常子 （水曜） 体育・講義・作文 パー
ミリー・
宮川・
スターク
ウェザー
11－12 人身窮理（火木金） 加藤
算数Ｉ
（月水、日本語）
11－
11半
英作文（火木） スターク
ウェザー
11半－
12
第５読本（毎日） スターク
ウェザー
12－
12：10
歌唱練習
130 明治創設期の神戸女学院（神戸ホーム）と同志社女学校（京都ホーム）
神戸女学院、1891（明治24）年度、予備科、本科、高等科のカリキュラム
